













A STUDY ON IMPROVEMENT EFFECT OF THE WIND AND HEAT ENVIRONMENT 








The purpose of this study is to inspect the wind and heat environment in the current situation and the future 
plan. And it is to inspect the wind and heat environment improvement effect by improvement plan considering 
building and tree. As a result of the inspection, the following three point were suggested. 
1. It was shown that wind circulation improves when ratio of the pitch of building interval to the building length 
is about 55%. 
2. It was suggested that by setting building arrangement in a staggered arrangement, the wind speed ratio is 
reduced and the building wind is suppressed. 
3. It was suggested that trees planted in front of the building are alternately planted in shrubs and tall trees in a 
state that the buildings are arranged in a zigzag manner, thereby affecting the wind and heat environment 
improvement effect. 



























































































































図 1 晴海五丁目地区イメージパース 8) 























































































3-A 17 2 60 1,780 19,610
3-B 17 2 60 1,760 19,810
3-C 15 1 60 1,840 17,680
3-D 15 1 60 2,320 21,300
4-A 18 1 60 1,930 19,020
4-B 14 1 50 1,120 8,910
4-C 14 1 50 1,120 8,890
4-D 18 1 60 1,880 17,070
4-E 18 1 60 1,850 16,910
5-A 14 1 50 1,150 9,970
5-B 14 1 50 3,140 22,450
5-C 16 1 60 2,350 18,350
5-D 14 1 50 1,210 9,670
5-E 18 1 60 1,260 12,840
5-F 18 1 60 1,560 16,220
5-T 50 1 180 2,340 58,100
6-A 14 1 50 1,020 8,620
6-B 18 1 60 1,730 16,800
6-C 18 1 60 1,700 19,100
6-D 14 1 50 1,070 9,190
6-E 16 1 60 1,300 12,690
6-F 14 1 50 1,750 14,800
6-T 50 1 180 2,430 57,800
7-S 商業施設 4 1 35 11,360 7,500 22,800 − − 66.0 200.7
住宅 35,180 11,000 139,000 31.3 395.1
住宅 37,450 13,010 147,600 34.7 394.1
住宅 23,640 7,900 70,800 33.4 299.5
住宅 26,310 7,700 78,400 29.3 298.0












日時 2016年8月9日 13時 解析領域(m)(x[m]×y[m]×z[m]) 2250×1750×180
気象台 東京(千代田区大手町) 移流項差分スキーム 1次風上差分
外気温(℃) 37.3 乱流モデル 標準k-εモデル
日射量(W/m2) 905.6 離散化 有限体積法
風向 SSE 速度分布 べき乗則
流入風速(m/sec) 4.2 粗度区分 粗度区分Ⅲ
基準高さ(m) 25 べき乗値 0.2
解析条件気象条件








の地上 2m 温度分布に関して，現況では 37℃付近だが，将
来計画では 42℃付近である．また，外部熱解析の結果と地

























である 5-7 街区に容積を移すこととするため，5-7 街区に
おいてもシナリオを作成した．また，5-4 街区に建設予定




































1 5 約56(平均) 約20(平均) 33.4 300 千鳥
2 3 60 30 24.0 225 並列
3 3 60 30 24.0 225 千鳥
4 3 60 40 24.0 225 並列
5 3 60 40 24.0 225 千鳥
6 3 60 50 24.0 225 並列









1 一様 66.0 一様5-7









シナリオ 1 において街区の棟数が 5 棟であったが，シナ












シナリオ 2，4，6 の並列配置とシナリオ 3，5，7 の千鳥
配置を比較すると，隣棟間隔が 50m と最も広いシナリオ
6，7 において，地上 2m における晴海五丁目地区の中心部






















図 6 隣棟間隔を考慮した建物配置パターンによるシナリオシミュレーション結果 

































        (1) 
 
：抵抗係数 ：抗力   ：空気密度  






   Ȃ    Ȃ  !" #  Ȃ $  % (2) 
 
：樹冠の温度&  !"：入射日射量'  ：気温& 
$：風速(   ：日射量の影響に関する係数)     - 
















した．また植樹範囲の x 方向は 5-4 街区にある 4-A 棟の末























































6-1 並列 低木 0.8 2 2 4.0 0.4 114
6-2 並列 高木 10 6 6 8.8 0.2 114
6-3 並列 低木+高木 0.8，10 2，6 2，6 4.0，8.8 0.4，0.2 57，57
7-1 千鳥 低木 0.8 2 2 4.0 0.4 114
7-2 千鳥 高木 10 6 6 8.8 0.2 114








7-2 とシナリオ 7-3 を比較すると，両者とも中心部におい
て，風の道の通り沿いに 37℃付近の温度の範囲がみられる
が，シナリオ 7-3 では中心部における 41.5℃付近の温度の
範囲が減少しており，温度が低減している範囲が増加して
いる．また，シナリオ 7-1～7-3 の中心部及び，5-4 街区の
建物間における地上 2m の速度分布を比較すると，シナリ
オ 7-1，7-2 では地上 2m において 4.6～5.0m/s 付近の風速









以上の結果から，シナリオ 6-2 とシナリオ 7-3 を比較す
ると，晴海五丁目地区の中心部における地表面温度の大き
な違いはあまりみられないが，地上 2m における温度分布




ナリオ 6-2 では地上 2m において 4.6～4.8m/s 付近の風速が




























た．将来計画における 5-4 街区の隣棟間隔が狭く，5-4 街
区の建物によって海風が阻害され，海風が中心部及び上部
































 現状の晴海五丁目地区の将来計画では 5-4 街区の棟数が
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